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Abstract
In the present study， we assumed that group cohesiveness inﬂuences game results and that psychological-
competitive ability is a factor that promotes cohesiveness， and investigated the relationship between group 
cohesiveness and psychological-competitive ability for high- and low-ranked intercollegiate teams. The fol-
lowing ﬁndings were suggested.
“Closeness” and “Teamwork” were identified as factors to promote group cohesiveness. These factors 
were promoted through relationships between group cohesiveness and “conﬁdence” and “tactical ability”， 
which are factors of psychological-competitive ability， and influenced game results and athletic perfor-
mance.
Individual roles have great signiﬁcance in group organizations， and failure of each member to fulﬁll his or 
her role would prevent the group from working and functioning. Therefore， in team sports， promotion of co-
hesiveness. and mutual understanding of goals among the entire team are essential for keeping the group and 



















性を高める要因の一つとして，心理的競技能力診断検査 DIPCA.3 の 5 因子（競技意欲・精神の安定・集
中力・自信・作戦能力・協調性）が高いチームほど試合中に望ましい心理状態がつくれ，よい成績と結
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2．調査対象
大学女子ハンドボール選手（8 大学）
平成 14 年度全日本学生ハンドボール選手権大会出場チーム（8 チーム 111 名）
上位群　　A大学：（17 名）B 大学：（16 名）C 大学：（16 名）D 大学：（20 名）　計 4 チーム（69 名）







1）　集団凝集性検査（19 項目／ 5 因子）
阿江が作成した「メンバーの親密さ」，「チームワーク」，「価値の認められた役割」，「魅力」，「目標へ
の準備」の 5 因子からなる集団凝集性尺度 3）を採用し，集団凝集性の指標として使用した．
















上位群と下位群において，阿江の集団凝集性尺度を用いて「集団凝集性」を分析した．図 1 は t 検定を
用いて行った．統計的有意水準は 5％とした．
2）　「心理的競技能力」の実態調査























































































M SD M SD
親密さ 5.44 0.71 5.16 1.05 1.480 ＊＊
チームワーク 5.29 0.86 4.64 1.34 2.780 ＊＊＊
役割 4.37 0.87 4.33 1.03 0.196
魅力 5.91 1.21 5.44 1.52 1.791
目標準備 5.61 1.17 4.62 1.53 4.129










Table 2.  上位群と下位群の心理的競技能力の因子の比較
因子
上位群（n=69） 下位群（n=42）
t 値 p 値
M SD M SD
競技意欲 63.90 8.85 57.57 10.79 3.360 ＊＊＊
精神の安定・集中 38.59 8.32 41.26 9.71 －1.540
自信 22.72 6.01 20.62 6.39 1.750
作戦能力 22.57 5.53 20.71 5.91 1.670
協調性 16.75 2.13 16.07 2.93 1.310
＊＊＊ : p＜.001























































の因子と凝集性であった（Table 5）．｢凝集性 ｣では 1％水準で正の相関が見られた．「役割」には 0.1％水




















































Table 4.  集団凝集性の因子と「集中力」との関連性
集中力
因子 上位群（n=69） 下位群（n=42）
R P R P
凝集性 0.250 0.164
親密さ 0.418 ＊＊＊ －0.077
チームワーク 0.290 ＊＊ 0.027
役割 0.296 ＊＊ 0.274
魅力 0.180 0.187
目標準備 0.051 0.234
 ＊＊ : p＜.01   ＊＊＊ : p＜.001
Table 3.  集団凝集性の因子と「競技意欲」との関連性
競技意欲
因子 上位群（n=69） 下位群（n=42）
R P R P
凝集性 0.305 ＊＊ 0.469 ＊＊＊
親密さ 0.319 ＊＊ 0.348 ＊
チームワーク 0.296 ＊＊ 0.415 ＊＊
役割 0.281 0.509 ＊＊＊
魅力 0.281 0.287
目標準備 0.218 0.398
＊ : p＜.05   ＊＊ : p＜.01   ＊＊＊ : p＜.001
（樫塚，五藤，伊達，田嶋）
－ 84 －
Table 5.  集団凝集性の因子と「自信」との関連性
自信
因子 上位群（n=69） 下位群（n=42）
R P R P
凝集性 0.350 ＊＊ 0.157
親密さ 0.222 0.100
チームワーク 0.198 0.206
役割 0.379 ＊＊＊ 0.280
魅力 0.235 ＊ 0.044
目標準備 0.236 ＊ 0.144
＊ : p＜.05   ＊＊ : p＜.01   ＊＊＊ : p＜.001
Table 6.  集団凝集性の因子と「作戦能力」との関連性
作戦能力
因子 上位群（n=69） 下位群（n=42）
R P R P
凝集性 0.242 ＊ 0.023
親密さ 0.264 ＊ －0.119
チームワーク 0.174 －0.037
役割 0.425 ＊＊＊ 0.392 ＊＊
魅力 0.208 0.002
目標準備 0.124 0.045
＊ : p＜.05   ＊＊ : p＜.01   ＊＊＊ : p＜.001
Table 7.  集団凝集性の因子と「協調性」との関連性
協調性
因子 上位群（n=69） 下位群（n=42）
R P R P
凝集性 0.359 ＊＊ 0.656 ＊＊＊
親密さ 0.510 ＊＊＊ 0.629 ＊＊＊
チームワーク 0.348 ＊＊ 0.527 ＊＊＊
役割 0.233 0.365 ＊＊
魅力 0.283 ＊＊ 0.603 ＊＊＊
目標準備 0.154 0.554 ＊＊＊
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